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   This is to report the results of vaso-seminal vesiculography performed on 29 cases of 
prostatic disorders. The method is similar to that of Vestby described in 1960. 
   Of which 19 were diagnosed as hypertrophy and 7 were thought o be adenocarcinoma of 
the prostate by this method. The diagnoses were compatible with the final pathological 
diagnoses in all cases. It is worth emphasizing that 4 cases of carcinoma disclosed by this 
technique were not suspected previously by other diagnostic procedures. Two cases of inflam-
matory disorders of the prostate, including a case of granulomatous prostatitis, were examined. 
The radiography showed no significant findings on  these cases. 
   It is believed that vaso-seminal vesiculography is highly reliable method for early detection 
of prostate carcinoma s well as transrectal biopsy.
1緒 言
Belfield(1913)1)・2)がは じめて経精管的精嚢
レ線撮影 法を発表 して以来,精 糞生理学及 び病
理形態学 的方面に多 くの貢献 をな して きた.
1960年Vestby3)は経精管的精嚢 レ線撮影法
を前立腺肥大症 および前立腺癌 の診 断 に 応 用
し,その価値 を評価 している.我々は1961年た ま
た ま,VestbyのMonogramを読 む機会を得

































W判 定 基 準
射 精管 影 像 の読 影 判 定基 準 は,Vestbyの分 類に 従
つ た.こ れ を 第1図 に 示 し説 明す る.










































































































































































































































前 立 腺 癌
前立腺肥大症
〃










組 織 診 断
前立腺肥大症























































肉 芽 腫 性








































































































































前立腺癌の存在を確認 した.か くの如 く,一般
的な泌尿器科検査により前立腺肥大症 と診断し
精嚢 レ線撮影により始めて癌の存在を予知し得
たものは第1表 に示す如 く,症 例1,6,19,25
の4例である.症例3の 如 く,生検法を含めて
諸検査により臨床的に前立腺癌と診断し得たも


































び前立腺癌が後葉に多発する事実 か ら,経 直















































9)市 川=綜 合 医 学,12:242,1955.
10)市 川:日 泌 尿 会 誌,50:633,1956.
11)落 合:最 新 医 学,12:965,1957.
12)落 合=日 医 会 誌,39:373,1958,
13)酒 徳:泌 尿 紀 要,4:155,1958.
内 服 に よ る 結 石 症 の 根 本 療 法
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